The Political Implications of "Directive Principles of Fundamental State Policies" in the Context of Thailand's Constitution by 外山, 文子
Titleタイ憲法における「国の基本政策方針」の政治的意味
Author(s)外山, 文子




Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
アジア・アフリカ地域研究　第 12-2 号　2013 年 3 月




The Political Implications of “Directive Principles of Fundamental State 
Policies” in the Context of Thailand’s Constitution
Toyama Ayako*
This study examines the political implication of “Directive Principles of Fundamental 
State Policies” in the context of Thailand’s constitution, in comparison with other 
countries’ constitutions.  Democratization in Thailand accelerated in the 1990s.  As 
pointed out in many previous studies, the urban middle class and traditional elite began 
increasingly to express their frustration with the democratically elected government, 
citing, among others, corrupt politicians and electoral fraud as problems.  A new consti-
tution was promulgated in 1997 with the ostensible goal of resolving these issues, and 
this goal has been inherited by the current 2007 constitution.  “Constitutionalism” was 
declared a keyword of the political reform, and it was expected that the judiciary would 
be the institution responsible for resolving these issues.  Careful examination of the 
1997 and 2007 constitutions reveals that they codify various efforts aimed at constrain-
ing the National Assembly, comprising representatives of the citizens, and the Council 
of Ministers.  In contrast to Western-style constitutionalism, in which the constitution 
and laws are employed to protect citizens’ rights and to prevent the arbitrary use of 
state power while respecting democracy in the sense of rule by the majority, Thailand’s 
constitution is structured in such a way that it enables arbitrary restriction of state 
power, and particularly that of the Council of Ministers, by the judiciary.  Further, I 
point out that, as such, the 1997 and 2007 constitutions both serve to suppress the 
popular will that is expressed through elections.
は じ め に
2006年 5月に憲法裁判所が下した同年 4月下院選挙に対する無効判決以降，タイ政治にお
ける司法の役割に関して注目が集まっている．与党の解党や首相の失職など，立法府や執政府
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た［Connors 2002: 37-44; Chumphon 2002: 106-111; Thitinan 2009; Harding and Leyland 







































































































































えて，現行の 2007年憲法は 18番目となる．「国の基本政策方針」は，5番目の 1949年憲法
で初めて盛り込まれた．その後は，暫定憲法を除く全ての憲法に記載されてきた．名称につい
ては，1949年憲法から 1991年憲法までは「国の政策方針」（Naeo nayobai haeng rat）であっ





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































76条，第 78条，第 80条，第 83条，第 84条，第 86条，第 87条，2007年憲法第 75条，第
76条，第 81条，第 84条，第 85条，第 87条である．13） 憲法裁判所は，これら条文の裁判規
範性について否定しなかったが，初めて明確に判断を行なったのは 2002年に下した判決文中
であった．政府の市場原理に基づく自由経済システムの支援，公正な競争の管理監督，独占の









13） 1997年憲法第 75条：法遵守の確保，効率的で公平な司法制度及び行政制度等の実施監督，第 76条：政治発

















































































































































































































王党派によって「国民の意思は信用することが出来ない」［Hewison and Kengkij 2010］とされ，現在でも，国
民による意思決定に対する不信感から，議会の多数派による統治を衆愚政治または独裁と解釈する傾向が強い
［Suraphon 2006: 225-239; Khien 2011: 11-15］．また議会政治を認めたとしても，直接民主主義的な要素の必要







第 3章 第 40条 司法における個人の権利







第 61条第 2段落 独立した消費者保護のための機関の設置に関する法律の制定
第 5章 第 78条（7） 政治発展評議会の設立





































































（第 1条～第 19条）が存在する．第 1条 1項において，「人間の尊厳は，不可侵である．これ
を尊重し保護することが，全ての国家権力に義務づけられている」と定められ，3項で「以下
の基本権は，直接に適用される法として，立法，執政権及び裁判を拘束する」と定め，法的規
17） 第 38条「国民の福祉増進のための国による社会秩序の確保」，第 39条 A「平等な裁判と無料法律扶助」，第 41
条「労働，教育の権利及び一定の場合における公的扶助への権利」，第 43条「労働者に対する生活資金等」，第
45条「児童に対する無償の義務教育」，第 46条「指定カースト，指定部族その他の弱者層に対する教育上及び






























18） 人格の自由，生命及び身体を害されない権利（第 2条），法律の前の平等，男女同権，差別的扱いの禁止（第 3
条），信仰・良心の自由（第 4条），意見表明の自由，知る権利，学問の自由（第 5条），学校制度，宗教の授業
（第 7条），集会の自由（第 8条），結社の自由（第 9条），職業選択の自由，強制労働の禁止（第 12条），国防
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